









PROPOSAL OF COMMUNICATION DESIGN IN ECO-PRODUCT 
From the approach of the Social Collaboration of the proposal type 
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Present study aim that the university involves in 
community and business organization positively, finds the 
assignment of design from the involvements, and connects 
to the social corporation of proposition type from viewpoint 
of communication design. We verify the role of University 
as an organization holds CSR (corporate social 
responsibility) by restoring and resolving the various 
resources which the university possesses to actual society. 
We focus on the two definite research objects. One is the 
portable type my-bottle, which user increases recently as 
the echo product instead of purchasing the pet bottle 
beverage that raise the rubbish problem.  We especially 
pick up those my-bottles that user can freely customize the 
design. As another object, we also research the zoo, which is 
unique and important in community as the facility 
intended for education, research, and breeding by exhibit 
the mode of the various wild animals’ life. The entire theme 
of the design which ties both was set to “Biodiversity”.  



































































































『Zoomug Bag （ズーマグバッグ）』 
 「Zoomug を持って動物園に行こう！」をテーマに、































































   
４）まとめ 
 大学が地域社会や企業との連携の中で、教育と社会
貢献を実践することで、ネットワークが広がり新たな
活動に繋げることが可能である。  
 本研究を終えて感じたことは、市民にとって重要な
施設である動物園だが、地域固有の文化資源としては
それほど重要視されてこなかったのではないかという
ことである。動物園の魅力を掘り下げ地域活性化に活
用する試みとして、現在動物園を中心に行政や地元企
業と連携し考察を続けている。 
 今後も本研究を足がかりにして、デザインを核に地
域社会や経済の発展、交流の活発化、人材育成など、
さまざまな意味において持続可能な提案と実践を模索
していきたい。 
